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Ferment in the University
THE NEW INVOLVEMENT WITH SOCIETY
by Clark Kerr
From 1958 to 1967, Clark Kerr presided over the world's
largest institution of higher education, the University
of California, with nine campuses scattered around the
state and a current enrollment of 95,000 students.
Parallel with his academic role, Dr. Kerr has been a
leading arbitrator in labor-management disputes and an
advisor to four U.S. presidents.  Today he is back to
teaching industrial relations and has taken on the new
job of chairman of the Carnegie Commission on the
Future of Higher Education.. His books include Labor
and Management in Industrial Society and The Uses of
the University, in which he first coined the now
familiar term "multiversity."  Dr. Kerr has served as
an advisor on university problems in Asia, Africa
and Latin America.
For the first time in the history of the-United States, university
students have been a source of interest for all the nation; a source of
concern for much of the nation; and even a source of fear for some of the
nation.  This is a phenomenon unique to the decade of the 1960s.
This phenomenon of student ferment and activism springs from two
sources.  One, of course, is the condition of the society the students
inhabit. The 1960s have been some explosive issues torment the United
States -- in particular, the civil rights issue internally and the Viet
Nam. war externally.  Internal. justice and external peace are both
inherently compelling issues for idealistic youth.  Coming together they
have abetted each other.  Beyond these two issues lie others of great
concern -- control of the bomb, adjustment to the computer, accommodation
to the. mass corporation and government agency, and much else.
A second and less well-understood source of student unrest lies
within the universities themselves.  They have changed profoundly both
in their internal structure and in their external relations in recent
years, and the by-products of some of the changes have accentuated the
student mood of discontent.  We need to understand these profound
institutional changes if we are to comprehend and evaluate the current
response of the American students.
The American university is currently undergoing its second great
transformation.  The first occurred during roughly the last quarter of
the nineteenth century, when the land grant movement and German
intellectualism were together bring extraordinary change.  The current
transformation will cover roughly the quarter century after World War
II.  The university is being called upon to educate previously
unimagined numbers of students; to respond to the expanding claims of
government and.industry and other segments of society as never before;
to adapt to and channel new intellectual currents.  By the end of this
period there will be a trully American university, an institution
unique in world history, an institution not looking to othdr models
but itself serving'as a model for universities in other parts of the
globe.  This is not said in boast.  It is simply that the imperatives
that are molding the American university are also at work around the
world.
Each nation, as it has become influential, has tended to develop
the leading intellectual institutions of its world - Greece, the Italian
cities, France, Spain, England, Germany and now the United States.  The
great universities have developed in the great periodscf great political
entities of history.  Today, more than ever, education is inextricably
involved in the quality of a nation.  And the university, in particular,
has become in America, and in other nations as well, a prime instrument
of national purpose.  This is new.  This is the essence of the
transformation now engulfing our universities.
American universities are currently facing four great areas of
related adjustments: (1) growth, (2) shifting academic emphases, (3)
involvement in the life of society, and (4) response of students to
a changing university and society.  The direction of adjustment in each
of these areas is reasonably clear; the detailed arrangements and the
timing are not.
A Startling Rate of Growth
There are now about six million students in colleges and universities
in the United States, almost double the total enrollment of ten years ago.
Thus in one decade institutions of higher education have had to duplicate
the growth of the three centuries since Harvard was founded.
Existing university campuses are being enlarged and many new ones
founded. The University of California, for example, now has nine campuses
and a total enrollment of 95,000 students.  Four of those campuses will
triple or more in size in the next decade.  Five will accommodate ultimate
enrollments of 27,500 each.
But university expansion alone cannot begin to meet the demand for
some kind of education beyond the high school level.  In the years before
World War II, post-high school study was the exception; it is rapidly
becoming the norm.  A half-century ago, approximately five percent of
college-age students in the United States entered college; now fifty
percent do.  In California today four out of every five high school
graduates seek further education; soon it will be even more.  This great
shift in the pattern of American education will call for many more four-
year,colleges, both public and private.  And a particularly large number
of junior colleges will be formed as the community college movement
becomes nationwide.  These two-year institutions, offering technical and
vocational training as well as the first two years of college work for
students who may wish to transfer later to four-year colleges or
universities, can--be of enormous assistance in easing the total enrollment
burden..
However the total demand-for higher education may be parceled out
among public and private institutions of varying types, one fact is
clear: this will be the most unprecedented period of campus development
in American history, or indeed in the history of the world.
To accommodate the great increase in enrollments, many academic
calendars are being rearranged, particularly in state-supported
institutions, to permit more nearly year-round use of-physical facilities.
Students will be able to accelerate their work if they wish, and in
general students will come and go with less reference to their "class";
more of them will drop in and drop out as suits their particular
schedules and needs.
There will be some further mechanization of instruction (television,
language laboratories, programmed learning) to improve quality and to
save faculty time for other endeavors, including more individual work
with students.  Because of the competition for faculty members, salaries
will continue to rise; fringe benefits of all sorts will be devised to
tie professors to a particular campus.  In addition to competition among
universities, there is also intensified competion with industry and
government.
This competition has obvious advantages in raising faculty income,
but it has its negative aspects.  As the market becomes more active,
internal equity will be injured, for some disciplines -- such as the
physical sciences and engineering -- are much more in demand in the
market than others.  Teaching loads will be competitively reduced,
sometimes to zero, although more teachers are needed and students are
complaining about lack of attention.  The identification of the
professor. with his university will be generally loosened - he will
become more a member of a free-floating profession.  The rules regarding
how much time a professor can spend away from his university assignments,
and those affecting the sources of his income within the university, will
continue to be in great flux.
"Common Market" for Research
In addition to the great expansion of individual institutions of
higher learning, there will be an increasing tendency for university
centers to cooperate and even coalesce for added strength, particularly
in their graduate and research programs.  No library can be complete,
nor any graduate curriculum.  Some laboratories, to be well used, must
be used by more than one university.  Thus the eleven. major Midwest
universities, through their Committee on Institutional Cooperation,
are merging their library resources, creating a "common market" for
graduate students, diversifying their research laboratories on a common-
use basis, and parceling out foreign language specializations.
Something similar is happening in the .University of California system,
and between Berkeley and.Stanford.  Harvard and the Massachusetts
Institute of Technology, Princeton and Pennsylvania, among others, run
joint research enterprises.
A period of rapid growth is necessarily a period of both flexibility
and ingenuity.  Institutions can readily adopt on new campuses ideas and
programs that would require costly reorganization on older campuses.
The University of California, for example, is developing its new Santa
Cruz campus as a series of small residential colleges, each with its own
subject field orientation.  The University's new Irvine campus is exploring
ways of involving organized research units in the formal process of
instruction.  The University of the Pacific, in Stockton, California, has
established a new residential college in which the entire curriculum is
conducted in Spanish.  Thus the enrollment explosion may bring unusual
opportunities for colleges and universities, along with the heavy burden
of numbers.
The current surge in higher education is not, of course, unique to
the United States.  The rising figures reflect the rapidly growing
pressures resulting from a vast increase in secondary enrollments
throughout much of the world.  The decade of the 1950's has been a world
increase of 81 per cent in secondary enrollments and an increase of 71
per cent in college enrollments.
From Elite to Mass
The data both from this country and abroad clearly indicate that
we are witnessing everywhere the demise of two long-held notions: that
higher education ought to be restricted to a small elite minority, and
that only a small percentage of a country's population is capable of
benefiting from some kind of higher education.  Growth is having quite
uneven impacts on American universities.  Some, and they are almost
always private, are building walls around themselves as aristocratic
enclaves protected from the swirling currents of the population explosion.
Others, and they are mostly public, are engulfed with more than their
share of accommodation to the new hordes, that do not wish to be barbarous,
advancing through their gates.
The aristocratic enclave offers refuge to the faculty member who
wishes protection from the new invasion, and many do; but it will become
a more and more isolated element within the society of the future.  The
university with the open door will suffer the pangs of adjustment, but
it will•become in the process a more central element in a dynamic society.
The one will be a pleasant place to be but increasingly out of tune with
the surrounding society.  The other will be a less-pleasant place to live
but will provide a more challenging and exciting environment, and will be
more a part of the evolving life around it.  Each will have its role, but
the roles they occupy will grow farther and farther apart.
Shifting Academic Emphases'
A second major factor in the changing scene for American higher
education is that knowledge:.is exploding along with population.  There
is also an explosion in the need for certain skills.  The university is
responding to all these explosions.
The vastly increased needs for engineers, scientists, and physicans
will draw'great resources to these areas of the university.  Also, some
new professions are being born.  Others are becoming more formally
professional, for example, business administration and social work.
The university becomes the chief port'of entry for these professions.
The fastest-growing intellectual field today is biology.  Here there
is a veritable revblution where the doctrine of evolution once reigned
supreme.  To the classifying efforts of the past are being added the new
analytical methods of the present, often drawn from chemistry and physics.
There are levels of complexity to be explored in all living structures.
The "code of life" can now be read; soon it will be understood, and soon
after that, used.  It is an intellectual discovery of unique and staggering
proportions.  The secrets of the atom, much as they have changed and are
changing human activity on this planet, may hold no greater significance
than the secrets still hidden in the genetic code.  If the first half of
the twentieth century may be said to have belonged to the physical sciences,
the second half may well belong to the biological.  Resources within the
universities will be poured into the new biology and into the resulting
new medicine and agriculture, well supported though medicine and agriculture
already are.  Medical education research may be, in particular, on the
thresh-old of revolutionary change.
Another field ready to bloom is that of the creative arts, hitherto
the ugly duckling or Cinderella of the academic world.  America is bursting
with creativity in painting, music, literature, the theater, with a vigor
equaled in few other parts of the world today.  Italy, France, Spain,
Germany, Russia, England, the Low Countries have had great periods of cultures:
flowering.  America is having one now. In the arts the universities have been
more hospitable to the historian and the critic than to the creator; the
latter has found his havens elsewhere.
Yet it is the creativity of science that has given the sciences their
prestige in the university.  Perhaps creativity will do the same again for
the humanities, though there may be less new to create than has recently
been true in science, and though the tests of value are far less precise.
A very important role remains for the historian of past ages of creativity
and for the critic of the current productions.  But the universities need
to find ways also to accommodate pure creative effort if they are to have
places on stage as well as in the wings and in the audience in the drama
of cultural growth now playing on the American stage.
These possibilities for expansion - in the training of engineers,
scientists, physicians, and the newer professionals, in biology, and in
the creative arts, among various others - raise the problem of balance.
But the balance is always changing; this is the unbalancing reality.
The balance is not equal treatment, the provision of equal time in some
mechanical and eternal way between teaching and research, or between the
humanities and science.  The dynamics of balance did not give equal
treatment to the available scientist in Padua in 1300'when Giotto was
painting his chapel, or to the available artist in Padua in 1600 when
Galileo was lecturing from his crude platform.  Balance cannot be
determined on the scales by blind justice, field versus field and
activity versus activity.
The essence of balance is to match support with the intellectual
creativity of subject fields; with the need for skills of the highest
level; with'the kinds of expert service that society currently most
requires.  None of these measures is constant.  The only certainly wrong.
decision is that.. the balance of today must be preserved for tomorrow.
Where will the world's work and the university's work best be done?
The answer to that question is the true definition of balance.
The Knowledge Industry
The third great change affecting the contemporary university is
its thorough-going involvement in the nation's daily life.  At the
heart of this involvement is the growth of the "knowledge industry,"
which IS coming to permeate government and business and to draw into it
more and more people raised to higher and higher levels of skill.  The
production, distribution, and consumption of "knowledge" in all its
forms is said to account for 29 percent of the gross national product,
according to Fritz Machlup's calculations; and•ttknowledge production"
is growing-at about twice the rate of the economy.  Knowledge has certainly
never in history been so central to the conduct of an entire society.
What the railroads did for the second half of the 19th century and the
automobile for the first half of this century may be done for the second
half of this century by the knowledge industry: that is, to serve as the
focal point for national growth.  And the university is at the center of
the knowledge process.
So the campus and society are undergoing a somewhat reluctant and
cautious merger, already well advanced in some fields.  The great
developing industrial complexes around San Francisco and Boston reflect,
the universities in these areas.  Sterling Forest outside New York City
seeks to attract industry by location next to a new university campus.
Sometimes industry will reach into a university laboratory to extract
the newest ideas almost before they are born.  Instead of waiting outside
the gates, agents are working the corridors.  They also work the placement
offices.  And the university, in turn, reaches into industry.
The university and segments of industry are becoming more alike.  As
the university moves into the world of work, the professor - at least in.
the natural and some of the social sciences - takes on the characteristics
of an entrepreneur.  Industry, on the other hand, learns an uncomfortable
bit about academic freedom and the handling of intellectual personnel.
The two worlds are merging physically and psychologically.
The New Deal in the 1930s took professors to Washington from many
campuses, the New Frontier in the 1960s from more than just one.  In
Wisconsin before World War I, the campus and the state house in Madison
were exceptionally close.  Today the campus is being drawn to the city
hall and the state-capitol as never before.  The politicans need new ideas
to meet the new problems; the agencies need expert advice on how to handle
the old.  The professor can supply both.  Keynes concluded his General
Theory as follows:
"••. the ideas of economists and political philosophers,
both when they are right and when they are wrong, are
more powerful than is commonly understood.  Indeed the
world is ruled by little else.  Practical men, who
believe themselves to be quite exempt from any
intellectual influences, are usually the slaves of
some defunct economist.  Madmen in authority, who
hear voices in the air, are distilling their frenzy
from some academic scribbler of a few years back.
I am sure that the power of vested interests is
vastly exaggerated compared with the gradual
encroachment of ideas."
As, for example, the ideas of Keynes.
The New Federal Role
Increasingly, society's impact on American universities operates
through the role of the federal government, particularly through federal
support of scientific research.  This support, which received its great
impetus during and after World War II, has already changed the face of
the leading American universities almost as much as did the land grant
program a century earlier.  Federal support has today become a major
factor in the total performance of many universities, and the sums
involved are substantial.  Higher education in 1960-received about
$1.5 billion from the federal government -- a hundredfold increase in
twenty years.  About one third of this $1.5 billion was for university
affiliated research centers; about one third for project research
within universities; and about one third for other things, such as
residence hall loans, scholarships, and teaching programs.  This last
third was expended at colleges as well as universities, but the first
two thirds almost exclusively at universities, and at relatively few
of them.
Federal control is not a substantive issue.  With a few exceptions
there has been no control in any deleterious sense.  The real problem
is not of federal control but of federal influence.  A federal agency
offers a project. I A university need not accept it - but, as a practical
matter, it usually does.  Out of this reality have followed many of the
consequences of federal aid for the universities; and they have been
substantial.  That they are subtle, slowly cumulative-and gentlemanly
makes them all the more potent.
A university's control over its own destiny has thus been
substantially reduced.  University funds from tuition and fees, gifts
and endowments, and state sources go through the usual budget-making
procedures and their assignment is subject 'to review in accordance
with internal policy.  Federal research funds, however, are usually
negotiated by the individual scholar with the particular agency, and
so bypass the usual review process.  Thus 20 to 50 to 80 percent of
a university's expenditures may be handled outside the normal channels.
These funds in turn commit some of the university's own funds; they
influence the assignment of space; they determine the distribution of
time between teaching and research; to a large extent they establish
the areas in which the university grows the fastest.  Almost imperceptibly,
a university is changed.
Meeting of Thought and Action
There are those who fear the further involvement of the university
in the life of society, and of government in the life of the university.
The influence of the federal government is some areas of university life
is indeed cause for vigilance.  It need not be cause for fear, however,
so long as the ultimate authority to accept or decline any federal
proposal remains with the university.
There are those who fear that the university will be drawn,too far
from basic to applied research and from applied research to application
itself.  But the lines dividing these never have been entirely clear,
and much new knowledge has been generated at the borders of basic and
applied research, and even of applied knowledge and its application.
Whitehead once wrote of the creative margin when the "adventure of thoughts'
meets ssthe adventure of action."
The growing merger of campus and society also raises fears that the
university. will lose its objectivity and its freedom.  But society is
more desirous of objectivity and more tolerant of freedom than it used
to be.  The university can be further ahead of the times and further
behind the times,. further to the left of the public and further to the
right of the public - and still keep its equilibrium -- than has been
the case before.  Problems in this regard are not unknown.  But the
university can avoid these problems only at the cost of retreat from
the study of significant segments of contemporary life, a cost which
is too great both for the university and for society.  If the university
is to explore the crucial questions of today's world and, hopefully, to
contribute the knowledge essential to their solution, then the university
cannot always remain a stranger to controversy.
Changing Response of the Students
Each of these changes in the university has had its effect upon the
students, and their response is creating yet another change of some
significance.'
Growth has inevitably resulted in the impersonalization of much of
university life.for the individual student.  It has widened the gap
between the student and the faculty member, particularly at the
undergraduate level where so much teaching is done in large lecture
classes.  The student may feel he is only a number in one more mass
institution in a mass society.  At the same time, however, the students
have become aware of the potential power of their very numbers -- on
large university campuses they acquire some of the volatile properties
of what the physicists call "critical masses."
Academic emphasis has been in the direction of the specialist,
particularly in the sciences, and the new professional.  Many of the
students, especially at the undergraduate level, are increasingly
concerned with a broader view of society -- they want to be generalists
rather than specialists.  And they want their university instruction to
be directed toward what they consider the more-relevant problems of
society -problems that may cut across a half-dozen disciplines rather
than falling into. the traditional departmental category.
University involvement with government has improved graduate
instruction through the improvement of research.  At the undergraduate
level, however, a "subtle discounting of the teaching process" has been
aided and abetted.  The reasons for the general deterioration of
undergraduate teaching are several.  Teaching loads and student contact
hours have been reduced.  Faculty members are more frequently on leave
or temporarily away from the campus; some are never more than temporarily
on campus.  More of the instruction falls to teachers who are not members
of the regular faculty.  The best graduate students prefer fellowships
and research assistantships to teaching assistantships.  Postdoctoral
fellows who might fill the gap usually do not teach.  As a result,
undergraduate education in the large university is more likely to be
acceptable than outstanding; educational policy from the undergraduate
point of view has been largely neglected until the reform activities of
the past several years.
Other aspects of the university's involvement in the life of society
have led the students as a group to demand the right to involve themselves
directly and actively in society's problems.
All these factors have had important consequences for the role of
the students.  Earlier generations of students carried on their activities
inside the walls of the college but outside the doors of the inner sanctum
of the curriculum.  Today's student generation wishes to recognize neither
the walls nor the doors.  It seeks to enter hitherto forbidden terrain,
to influence society and the'curriculum alike.
Adapting to Student Needs
The university cannot directly help resolve student discontent with
society; it can do some things to reduce areas of legitimate student
discontent with the university itself.  Improvement of undergraduate
instruction is a prime area, and one under broad scrutiny throughout
American universities today.  New ways are being sought to give adequate
recognition to the teaching skill as.well as to the research performance
of the faculty; to create curricula that serve the needs of the student
as well as the research interests of the teacher; to prepare the generalist
as well as the specialist in an age of specialization looking for better
generalizations; to establish a range of contact between faculty and student
broader than the one-way route across the lectern or through the television
screen.
The problem of size and of relevancy of curricula may best be met by
some revisions in university structure.  The traditional departmental
structure has served the university well in the past, and it will continue
to meet best the needs of those students who wish to specialize in one of
the regular disciplines.  But new places are needed for the students who
mlish to generalize about current problem-oriented subjects.  These could
take the form of separate instructional units organized on an interdisciplinary
basis about such broad topics as, for example, urban students.  Students
entering the university could then choose between the traditional departmental
route and the special instructional unit route, or some combination of both.
The problem of huge size can only be met by breaking the campus down
into smaller units where some sense of community can be developed.  Most
graduate departments and professional schools are already sufficiently small
and united enough for this sense of community.  The problem-oriented
instructional units would easily become natural communities.  The real crisis
in size oocurs for undergraduates in the broad College of Letters and Sciences.
The college is much too large and heterogeneous to offer any sense of community,
and the individual department is often too narrow a structure for the needs of
the undergraduate.  Here the solution lies in breaking the college into
divisions which may share common interests and yet provide the breadth
essential at the undergraduate level.
The new response of-the students needs to be seen in perspective.  As
was true of earlier generations, the tone of this generation is actually set
by small numbers of students, and these are on small numbers of campuses.
Perhaps on only ten percent of the campuses has there been sustained political
activity, and, on these campuses, the leadership group would seldom exceed one
percent, the regular followers ten percent and the occasional fellowers thirty
percent.  Thus it might be said that the tone of the 1960s has been set by at
most three percent of the six million college and university students on
today's campuses.  But among this three percent are some of our brightest
students, whose views on the university need to be headed.
These, then, are the areas of adjustment that are shaping the
evolution of the new American university: growth, shifting academic
emphases, involvement in the life of society, and the changing response
of the students.
Whatever the precise direction of these adjustments, the scene of
American higher education will continue to be marked by great variety,
and this is one of its great strengths.  The large and the small, the
private and the public, the general and the specialized all add their
share to overall excellence.  The total system is extraordinarily
flexible, decentralized, competitive --- and productive.  The new can
be tried, the old tested with considerable skill and alacrity.  Pluralism
in higher education matches the pluralistic American society.  The general
test of higher education is not how much is done poorly, and some is;
rather it is how much is done superbly, and a great deal is, to the
nation's great benefit.
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大
學
無
論
在
內
部
組
織
及
對
外關係上，起了重大的變革。而部份的改變，間接刺激起
學
生
不
滿
的
情
緒
。
基
此
之
故
，
若
要
透
視
及
估
計
目
前
美
國
學
潮
的
影
響
，
必
須
首
先
了
解
美
國
大
學
制
度
在
近
年
來
的
改
變
。
目
前
美
國
大
學
正
進
行
第
二
次
的
大
改
革
。
第
一
次
的
改
革
，
約
起
於
十
九
世
紀
後
期
的
二
十
五
年
內
，
而
源
於
撥
地
建
校
運
動
註
二
和
德
國
的
唯
智
論
註
三
。
今
次
的
改
革
，
約
產
生
於
第
二
3
次
大
戰
後
的
二
十
五
年
內
。
在
新
時
代
的
呼
召
下
，
大
學
需
要
教
育
成
千
成
萬
的
學
生
，
這
個
龐
大
的
數
字
，
非
前
代
所
能
想
像
。
大
學
對
政
府
、
工
業
界
和
社
會
各
階
層
有
噌
無
已
的
需
求
，
作
出
適
當
的
處
理
；
更
要
協
調
和
啟
發
社
會
的
新
思
潮
，
這
都
是
史
無
前
例
的
。
在
這
時
代
結
束
的
時
候
，
美
國
將
有
一
所
真
正
的
大
學
，
雄
視
百
代
，
不
須
模
倣
他
人
，
且
要
成
為
全
球
大
學
的
典
式
。
然
而
，
這
些
並
非
奢
言
，
因
為
全
球
的
大
學
，
皆
步
美
國
的
後
塵
，
作
出
各
種
類
似
的
改
革
。
當
一
個
國
家
聲
勢
日
隆
的
時
候
，
自
然
側
重
發
展
該
國
的
高
等
學
府
。
昔
者
如
希
臘
、
意
大
利
的
城
邦
、
法
國
、
西
班
牙
、
英
國
、
德
國
、
以
至
現
在
的
美
國
，
都
是
這
樣
。
具
有
規
模
的
大
學
，
都
是
在
歷
史
上
政
治
昇
平
的
時
代
創
立
的
。
今
日
教
育
的
重
要
性
，
遠
超
前
代
；
教
育
已
和
一
國
的
立
國
精
神
，
緊
密
地
聯
繫
在
一
起
。
各
國
的
大
學
，
已
成
為
培
養
未
來
社
會
棟
樑
的
中
心
，
和
研
究
如
何
富
國
強
兵
的
場
所
，
這
情
形
於
美
國
尤
甚
。
目
前
美
國
大
學
各
種
改
革
的
基
本
精
神
，
皆
建
築
在
這
種
對
大
學
地
位
的
新
概
念
上
。
目
前
美
國
大
學
實
行
的
改
革
，
可
包
括
四
方
面
，
相
互
的
關
係
，
非
常
密
切
：
一
大
學
教
育
的
發
展
；
二
學
術
重
點
的
轉
移
；
三
大
學
與
社
會
的
關
係
，
漸
形
密
切
；
四
大
學
生
對
大
學
和
社
會
4各種改革的反響。大學在以上每一方面的改革，方向都相
當
明
顯
，
但
詳
細
的
步
驟
和
時
間
上
的
配
合
，
便
相
當
模
糊
了
。
大
學
教
育
驚
人
的
發
展
現
代
，
約
有
六
百
萬
名
的
學
生
，
就
讀
於
美
國
大
學
和
學
院
註
四
，
這
數
字
約
是
十
年
前
的
兩
倍
。
大
學
教
育
在
短
短
十
年
內
的
發
展
，
比
哈
佛
創
立
後
整
整
三
個
世
紀
內
的
進
展
，
還
要
迅
速
兩
倍
。現存
的
大
學
，
不
斷
加
以
擴
充
，
而
新
的
大
學
又
紛
紛
成
立
。
例
如
加
利
福
尼
亞
屬
下
的
九
個
學
院
，
學
生
總
額
是
九
萬
五
千
名
。
在
將
來
的
十
年
內
，
其
中
四
個
學
院
最
低
限
度
擴
大
三
倍
；
其
餘
的
五
個
，
每
個
將
能
容
納
二
萬
七
千
五
百
名
學
生
。
但
是
，
雖
然
大
學
不
斷
擴
充
，
仍
不
能
容
納
數
目
龐
大
的
中
學
畢
業
生
，
他
們
中
學
畢
業
後
，
往
往
希
望
能
接
受
相
當
程
度
的
高
等
教
育
。
在
第
二
次
大
戰
前
，
高
等
教
育
殊
不
普
及
，
但
現
在
已
蔚
然
成
風
。
半
個
世
紀
以
前
，
年
齡
已
達
適
合
攻
讀
大
學
階
段
的
學
生
，
只
有
百
分
之
五
能
進
入
大
學
，
但
現
在
，
其
比
率
已
增
至
百
份
之
五
十
。
在
今
日
的
加
利
福
尼
亞
州
，
每
五
位
中
學
畢
業
生
中
，
便
有
四
位
繼
續
攻
讀
大
學
；
在
不
久
的
將
來
，
比
率
將
會
更
大
。
因
為
美
國
高
等
教
育
漸
漸
普
及
的
關
係
，
必
須
設
立
更
多
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公
立
和
私
立
的
四
年
制
大
學
，
以
容
納
更
多
的
學
生
。
當
區
立
學
院
運
動
註
五
在
全
美
推
行
後
，
會
有
更
多
初
級
學
院
成
立
。
這
種
學
院
，
是
兩
年
制
的
，
目
的
在
使
學
生
獲
得
技
術
性
和
職
業
性
的
訓
練
。
而
那
些
將
來
轉
入
四
年
制
學
院
或
大
學
攻
讀
的
學
生
，
也
能
在
初
級
學
院
中
，
修
讀
四
年
制
大
學
一
、
二
年
級
的
課
程
。
所
以
，
初
級
學
院
的
成
立
，
吸
收
不
少
中
學
畢
業
生
，
大
大
減
輕
了
大
學
學
額
求
過
於
供
的
情
況
。
雖
然
，
任
何
形
式
的
學
院
，
私
立
的
或
公
立
的
，
皆
可
分
擔
了
給
予
中
學
畢
業
生
高
等
教
育
的
責
任
；
但
有
一
點
是
很
明
顯
的
：
大
學
教
育
的
迅
速
擴
展
，
在
美
國
歷
史
上
，
甚
至
在
世
界
史
上
，
都
是
前
所
未
有
的
。
由
於
攻
讀
大
學
的
人
數
，
迅
速
上
升
，
很
多
大
學
的
校
曆
和
課
程
，
已
在
重
新
編
排
中
，
目
的
在
使
大
學
的
各
種
設
備
，
能
在
一
年
四
季
中
，
盡
量
利
用
，
這
種
現
象
在
州
立
學
府
裏
，
尤
為
顯
著
。
普
遍
的
趨
勢
，
便
是
學
生
能
各
就
已
意
，
調
節
自
己
學
習
的
進
度
，
較
少
受
到
上
課
時
間
表
的
規
限
。
會
有
更
多
的
學
生
，
可
按
照
他
們
個
別
的
課
程
秩
序
表
和
實
際
需
要
，
選
擇
上
課
的
最
佳
時
間
。各
種
視
聽
教
材
，
將
會
更
廣
泛
地
應
用
，
例
如
電
視
、
語
言
實
習
室
、
電
腦
教
學
法
等
，
以
提
高
學
習
的
效
率
和
節
省
教
授
的
6
時
間
，
使
他
們
能
專
事
其
他
工
作
，
包
括
和
個
別
學
生
更
密
切
的
接
觸
等
。
由
於
各
大
學
爭
相
羅
致
優
秀
的
教
授
，
故
不
斷
提
高
薪
酬
，
增
設
各
種
福
利
津
貼
，
以
保
証
他
們
不
會
受
其
他
大
學
重
金
聘
用
而
離
職
。
除
了
大
學
與
大
學
間
的
競
爭
外
，
大
學
與
工
業
界
和
政
府
，
也
爭
相
羅
致
人
才
，
這
種
情
況
，
正
不
斷
變
本
加
厲
下
去
。
這
種
競
爭
，
明
顯
地
有
利
於
教
授
薪
酬
的
提
高
，
但
亦
有
甚
惡
劣
的
影
響
。
人
才
的
渴
求
，
破
壞
大
學
內
部
的
統
一
；
而
某
些
學
科
的
教
授
，
如
自
然
科
學
和
機
械
工
程
學
，
較
其
他
學
科
的
更
為
難
求
。
基
於
上
述
原
因
，
大
學
為
了
爭
取
教
授
，
競
相
減
低
教
學
時
間
，
甚
至
毋
須
教
學
。
在
這
種
情
形
下
，
雖
然
大
學
聘
任
更
多
教
師
擔
任
教
學
工
作
，
學
生
仍
埋
怨
校
方
對
他
們
漠
不
關
心
。
教
授
和
大
學
的
關
係
，
會
普
遍
地
鬆
弛
下
去
。
他
們
的
地
位
，
漸
漸
成
了
這
種
專
業
的
流
動
份
子
。
除
了
處
理
大
學
內
的
工
作
外
，
他
們
能
夠
花
在
其
他
工
作
上
的
時
間
、
和
影
響
他
們
在
大
學
裏
入
息
的
各
種
規
限
，
會
繼
續
在
重
大
變
遷
中
。
共
用
的
研
究
中
心
除
了
高
等
學
府
個
別
的
龐
大
擴
展
外
，
還
有
一
種
新
趨
向
，
便
是
各
大
學
的
研
究
中
心
，
互
相
合
作
，
甚
至
合
併
，
以
從
事
專
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門
的
研
究
工
作
。
沒
有
一
所
圖
書
館
、
一
個
碩
士
、
博
士
學
位
的
課
程
，
可
說
是
完
備
的
。
若
要
充
份
利
用
一
所
實
驗
室
，
必
須
由
數
間
大
學
共
同
使
用
。
所
以
，
美
國
中
西
部
主
要
學
府
，
通
過
學
府互助委員會
Com
m
ittee
o
n
Institutional
Co-
operation
的組織，
逐
漸
合
併
圖
書
館
的
設
備
和
資
料
，
造
成
一
個
共
用
的
研
究
中
心
。
根
據
互
助
的
原
創
，
各
學
府
就
一
己
所
長
，
發
展
自
己
的
研
究
實
驗
室
，
和
分
別
專
門
從
事
某
一
種
外
國
語
文
的
研
究
。
類
似
的
學
術
性
合
作
，
也
可
見
於
加
利
福
尼
亞
大
學
的
各
學
院
，
和
柏
克
萊
B
erkeley
、
史
丹
福
兩
所
大
學
之
間
。
哈
佛
和
麻
省
理
工
學
院
，
普
林
斯
頓
和
賓
夕
凡
尼
亞
大
學
，
以
及
其
他
很
多
學
院
都
進
行
聯
合
的
研
究
計
劃
。
大
學
發
展
迅
速
的
時
期
，
必
然
是
一
個
變
化
多
端
、
和
敢
於
創
新
的
時
期
。
一
所
學
院
的
某
項
研
究
工
作
，
若
能
在
另
一
所
大
學
設
備
較
完
善
的
實
驗
室
進
行
，
較
易
獲
得
成
就
和
有
新
的
發
現
；
這
項
研
究
，
若
在
原
學
院
進
行
，
可
能
需
要
龐
大
的
經
費
，
增
購
各
種
儀
器
，
和
改
良
實
驗
室
的
設
備
。
例
如
加
州
大
學
，
正
在
發展屬下的珊打吉斯
Santa
Cruz
學院，這所學院，是由
一
連
串
細
小
的
宿
舍
式
學
院
組
成
，
每
所
從
事
某
一
學
科
的
專
門
研
究
。
至
於
新
的
艾
汾
G
rrice
學
院
，
正
嘗
試
如
何
把
有
系
統
的
研
究
計
劃
，
編
入
正
式
教
授
的
課
程
中
。
座
落
加
利
福
尼
亞
州
斯
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托頓的太平洋大學
The
University
of
the
Pacific
，已成立了一
所
新
的
宿
舍
式
學
院
，
內
部
的
全
部
課
程
，
均
以
西
班
牙
文
講
授
。
所
以
，
龐
大
的
學
生
人
數
，
雖
然
是
大
學
的
一
種
負
擔
，
但
或
評
給
予
大
學
或
學
院
去
舊
創
新
的
機
會
。
當
然
，
目
前
高
等
教
育
急
遽
進
展
的
現
象
，
並
非
局
限
於
美
國
。
由
於
大
學
生
人
數
迅
速
增
加
，
顯
示
世
界
各
地
中
學
生
也
不
斷
激
增
，
故
對
高
等
教
育
的
需
求
，
更
為
迫
切
。
在
一
九
五
零
年
至
一
九
五
九
年
的
十
年
內
，
全
球
的
中
學
生
增
加
了
百
份
之
八
十
一
，
而
大
學
生
則
增
加
了
百
份
之
七
十
一
。
高
等
教
育
的
普
及
化
從
美
國
和
其
他
各
國
所
得
的
統
計
數
字
，
使
我
們
意
識
到
，
不
論
在
任
何
地
方
，
兩
個
保
存
已
久
的
概
念
的
殞
滅
。
首
先
便
是
只
有
少
數
精
英
份
子
，
才
有
資
格
接
受
高
等
教
育
；
其
次
是
一
個
國
家
之
中
，
只
有
少
數
國
民
，
才
能
享
受
高
等
教
育
的
益
處
。
這
兩
種
觀
念
，
在
高
等
教
育
漸
為
普
及
的
今
日
，
早
已
不
復
存
在
。
高
等
教
育
的
發
展
，
對
美
國
大
學
的
影
響
，
程
度
並
不
一
致
。
一
部
份
大
學
，
在
大
學
生
人
數
激
增
的
狂
濤
中
，
仍
採
取
閉
關
自
守
的
政
策
，
形
成
一
貴
族
他
的
蔭
散
所
。
這
類
大
學
，
幾
乎
全
都
是
私
立
的
。
至
於
其
他
大
學
，
大
量
容
納
新
生
，
甚
至
遠
超
可
9
能
容
納
的
程
度
。
這
類
大
學
，
大
部
份
是
公
立
的
。
既
然
學
生
不
想
淪
為
知
識
淺
薄
的
青
年
，
便
蜂
湧
到
這
類
大
學
就
讀
，
以
增
進
一
己
的
知
識
。
上
述
第
一
類
貴
族
化
而
自
囿
一
隅
的
大
學
，
使
那
些
想
擺
脫
新
思
潮
衝
擊
的
教
授
，
得
到
庇
護
，
而
事
實
上
，
很
多
這
類
的
大
學
，
確
能
做
到
這
個
地
步
。
但
在
將
來
的
社
會
中
，
這
類
大
學
便
逐
漸
孤
立
；
另
一
方
面
，
門
戶
開
放
的
大
學
，
雖
然
不
斷
接
受
新
的
考
驗
，
適
應
新
的
環
境
，
但
在
這
日
益
進
步
的
社
會
中
，
漸
會
演
變
成
大
學
的
主
流
。
前
一
類
的
大
學
，
也
許
是
一
個
舒
適
的
地
方
，
但
漸
和
周
圍
的
社
會
脫
節
。
後
者
雖
然
不
甚
舒
適
，
但
能
鼓
舞
有
為
的
學
子
，
不
斷
奮
鬥
；
大
學
也
和
蛻
變
中
的
社
會
，
息
息
相
關
。
這
兩
種
大
學
，
各
有
其
不
同
的
地
位
，
但
二
者
的
距
離
，
會
愈
來
愈
遠
。
學
術
重
點
的
轉
移
美
國
高
等
教
育
蛻
變
的
第
二
個
主
要
因
素
，
便
是
知
識
和
人
口
一
樣
，
不
斷
增
加
，
某
些
技
術
性
的
人
才
，
更
求
過
於
供
，
大
學
對
於
扶
植
人
才
，
可
謂
不
遺
餘
力
。
因
為
社
會
需
要
更
多
的
工
程
師
、
科
學
家
和
物
理
學
家
，
故
往
往
在
大
學
發
掘
各
方
面
的
人
才
。
另
一
方
面
，
由
於
知
識
的
進
10 步
，
一
日
千
里
，
造
成
各
種
新
科
學
的
誕
生
。
至
於
其
他
學
科
，
也
漸
趨
專
業
化
，
如
工
商
業
管
理
學
和
社
會
工
作
學
，
便
是
很
好
的
例
子
。今日
發
展
得
最
迅
速
的
學
科
，
便
是
生
物
學
。
以
往
進
化
論
視
為
千
古
不
朽
的
金
科
玉
律
，
現
在
經
過
無
數
的
實
驗
，
也
有
各
種
適
當
的
修
正
。
除
了
過
去
的
分
類
研
究
法
外
，
還
輔
以
現
代
的
分
析
研
究
法
，
以
研
究
化
學
和
物
理
學
的
新
角
度
，
研
究
生
物
學
。
生
物
的
結
構
，
有
著
種
種
複
雜
的
層
面
，
有
待
我
們
的
探
索
。
現
在
我
們
已
體
察
到
生
命
的
奧
秘
，
在
不
久
的
將
來
，
便
能
了
然
於
胸
。
當
我
們
洞
悉
生
命
的
奧
秘
後
，
便
可
利
用
這
種
知
識
，
製
造
新
的
生
命
，
或
作
其
他
的
用
途
。
這
種
智
性
的
探
索
，
是
獨
一
無
二
的
，
其
進
展
也
時
快
時
慢
。
不
論
在
過
去
和
現
在
，
原
子
控
制
了
世
界
上
人
類
的
一
切
活
動
。
在
不
久
的
將
來
，
原
子
也
和
實
驗
遺
傳
學
一
樣
，
並
無
任
和
神
祕
的
地
方
。
如
果
說
二
十
世
紀
的
上
半
期
是
屬
於
自
然
科
學
的
，
則
下
半
期
可
說
是
屬
於
生
物
學
的
。
大
學
以
龐
大
的
人
力
物
力
，
從
事
生
物
學
的
研
究
。
雖
然
藥
劑
學
和
農
藝
學
，
一
向
受
到
大
學
方
面
的
重
視
，
但
生
物
學
的
研
究
，
間
接
助
長
了
這
兩
門
科
學
的
進
展
。
特
別
是
醫
學
的
研
究
，
可
能
在
醫
學
史
上
揭
開
新
的
一
頁
。
大
學
裏
另
一
個
將
會
蓬
勃
發
展
的
學
科
，
便
是
藝
術
科
。
這
11 門
科
學
，
過
去
只
不
過
是
學
術
界
裏
的
醜
小
鴨
，
或
是
童
話
中
備
受
繼
母
和
姊
妹
虐
待
的
小
ㄚ
頭
，
不
受
任
何
方
面
的
重
視
。
但
現
在
美
國
無
論
在
美
術
、
音
樂
、
文
學
及
戲
劇
方
面
，
都
萌
發
著
一
種
創
新
的
活
力
，
是
今
日
其
他
國
家
無
可
比
擬
的
。
意
大
利
、
法
國
、
西
班
牙
、
德
國
、
蘇
聯
、
英
國
及
低
地
國
家
註
六
，
在
文
化
上
也
曾
有
過
光
輝
燦
爛
的
一
頁
，
而
現
在
正
是
美
國
文
化
的
黃
金
時
代
。
在
藝
術
方
面
，
研
究
藝
術
發
展
史
的
學
者
和
藝
術
批
評
家
，
較
易
受
到
大
學
方
面
的
歡
迎
；
至
於
專
門
從
事
創
作
的
藝
術
家
只
好
往
其
他
地
方
尋
找
他
們
的
歸
宿
。
不
過
，
科
學
之
能
在
學
術
界
復
致
今
日
的
聲
望
，
實
有
賴
於
科
學
在
各
方
面
的
新
發
明
。
而
研
究
人
文
學
科
，
也
能
有
新
的
發
現
，
雖
然
這
項
發
現
，
可
能
未
及
科
學
發
明
的
新
穎
；
品
評
的
標
準
，
也
未
如
科
學
的
客
觀
。
研
究
藝
術
發
展
史
的
學
者
，
和
現
代
藝
術
作
品
的
批
評
家
，
在
藝
術
界
中
固
有
其
重
要
地
位
，
但
假
使
大
學
在
美
國
文
化
的
黃
金
時
代
中
，
不
想
做
一
個
冷
漠
的
旁
觀
者
，
而
要
積
極
地
在
舞
台
上
扮
演
一
個
角
色
的
話
，
則
大
學
必
須
歡
迎
那
些
從
事
純
粹
創
作
的
藝
術
家
，
而
非
拒
他
們
於
千
里
之
外
。
各
種
學
術
上
的
進
展
│
│
無
論
在
訓
練
新
學
科
的
專
家
、
工
程
師
、
物
理
學
家
和
科
學
家
方
面
；
在
生
物
學
、
藝
術
創
作
及
其
他
各
方
面
│
│
引
起
了
學
術
研
究
如
何
能
平
均
發
展
的
問
題
。
不
12 過
，
學
術
研
究
的
重
點
，
是
時
常
轉
變
的
。
事
實
顯
亦
出
學
術
上
的
研
究
，
也
跟
隨
著
時
代
的
轉
變
而
偏
重
某
一
門
學
科
。
學
術
研
究
平
均
發
展
的
意
義
，
並
不
表
示
我
們
要
對
教
學
和
研
究
，
或
是
對
人
文
科
和
自
然
科
學
，
一
視
同
仁
，
以
機
械
的
方
式
和
一
成
不
變
的
態
度
，
把
時
間
分
配
於
二
者
之
間
。
所
以
，
我
們
會
研
究
吉
奧
圖
於
一
三
00
年
時
註
七
，
繪
於
聖
堂
上
舉
世
知
名
的
壁
畫
，
而
不
會
以
同
樣
的
精
力
，
研
究
當
代
科
學
上
的
成
就
；
正
如
我
們
會
窮
畢
生
之
力
，
研
究
加
里
略
在
一
六
00
年
，
在
破
陋
的
講
台
上
發
表
的
科
學
演
說
，
和
他
對
科
學
的
貢
獻
，
而
不
會
重
視
當
代
的
藝
術
作
品
。
我
們
不
能
把
每
一
門
學
科
，
或
是
每
一
項
研
究
，
放
在
天
平
上
秤
量
一
下
，
來
決
定
學
術
研
究
是
否
平
衡
發
展
的
。
學
術
研
究
平
均
發
展
的
要
義
，
就
是
如
何
配
合
每
一
門
學
科
在
智
性
上
的
發
展
，
和
如
何
培
植
當
前
社
會
所
渴
求
的
專
業
人
才
和
高
級
技
術
人
才
。
這
些
規
範
，
是
隨
地
代
而
轉
變
的
。
假
使
以
為
今
日
學
術
研
究
的
重
心
，
便
必
定
是
明
日
學
術
研
究
的
重
心
的
話
，
可
說
是
無
稽
之
談
。
要
決
定
學
術
研
究
的
平
衡
，
我
們
必
須
要
問
：
發
展
那
門
科
學
才
能
解
決
人
類
當
前
急
務
，
使
大
學
能
對
社
會
作
出
最
大
的
貢
獻
呢
？
這
些
問
題
的
問
案
，
便
是
學
術
平
衡
發
展
的
真
正
釋
義
。
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大
學
成
為
知
識
的
溫
床
現
代
大
學
第
三
方
面
的
改
變
，
便
是
大
學
教
育
與
民
生
關
係
，
非
常
密
切
。
構
成
這
種
聯
繫
的
要
素
，
是
由
於
知
識
的
進
展
，
一
日
千
里
。
這
現
象
逐
漸
瀰
漫
到
政
府
部
門
和
工
業
界
，
更
多
的
人
才
，
接
受
高
級
的
技
術
訓
練
，
成
為
優
秀
的
技
師
。
假
使
我
們
把知識比作工業產品的話，則根據雪弗斯˙
麥卡林
Fritz
M
achlup
的
推
算
，
一
切
知
識
的
製
造
、
傳
播
和
吸
收
，
佔
全
國
總
生
產
量
百
份
之
廿
九
；
而
知
識
的
產
量
，
比
經
濟
發
展
迅
速
一
倍
，
社
會
上
任
何
活
動
，
皆
與
知
識
有
關
，
這
是
前
所
未
有
的
現
象
。
鐵
路
在
十
九
世
紀
後
半
期
所
作
的
貢
獻
，
和
汽
車
在
本
世
紀
上
半
期
所
作
的
貢
獻
，
在
本
世
紀
的
下
半
期
，
可
由
知
識
所
取
代
：
利
用
知
識
以
富
國
強
民
，
而
大
學
成
了
培
養
知
識
的
溫
床
。
所
以
，
大
學
和
社
會
，
在
無
可
奈
何
的
情
況
下
，
進
行
各
種
慎
密
的
合
作
。
這
種
合
作
，
在
某
些
學
科
來
說
，
已
是
非
常
密
切
的
。
在
三
藩
市
和
波
士
頓
周
圍
蓬
勃
發
展
的
工
業
區
，
反
映
出
大
學在這些地區的影響力；在紐約市郊的史達靈森林
Sterling
Forest
，
由
於
接
近
一
所
新
學
院
的
原
故
，
也
吸
引
不
少
工
業
家
在
該
地
投
資
。
有
時
候
，
工
業
界
的
勢
力
，
甚
至
伸
展
到
大
學
的
實
驗
室
內
，
獲
取
那
些
尚
未
研
究
成
功
的
最
新
計
劃
藍
本
。
工
業
界
人
士
已
不
再
佇
候
大
學
門
外
，
他
們
的
勢
力
伸
展
到
大
學
的
就
14 業
輔
導
處
，
盡
力
網
羅
各
方
面
的
人
才
。
同
時
大
學
的
影
響
力
，
也
漸
漸
擴
展
到
工
業
界
中
。
大
學
和
工
業
界
某
些
部
門
，
漸
漸
變
得
非
常
相
似
。
當
大
學
從
事
某
一
問
題
的
研
究
，
或
從
事
一
項
新
的
發
明
時
，
大
學
教
授
│
│
最
低
限
度
是
自
然
科
學
和
社
會
科
學
的
教
授
│
│
和
工
業
界
的
企
業
家
非
常
相
似
。
而
工
業
家
也
開
始
體
驗
到
大
學
內
學
術
自
由
的
風
氣
，
和
明
白
處
理
學
問
淵
博
的
下
屬
將
所
引
起
的
人
事
問
題
。
總
而
言
之
，
學
術
界
和
工
業
界
，
無
論
在
實
質
上
和
心
理
上
，
已
漸
漸
溶
成
一
體
。
美
國
在
三
十
年
代
，
重
金
聘
請
很
多
大
學
教
授
到
華
盛
頓
，
作
為
政
府
推
行
新
政
註
八
的
顧
問
；
在
六
十
年
代
，
位
了
實
行
新
邊
界
政
策
註
九
，
華
府
需
要
更
多
大
學
教
授
的
協
助
。
在
第
一
次
大戰前的溫斯康辛州
W
isconsin
，大學和省府曼德遜
M
adison
市
政
廳
是
非
常
接
近
的
；
但
是
今
日
的
大
學
，
漸
漸
有
集
中
華
府
的
趨
向
。
政
治
家
既
需
要
新
的
方
法
，
應
付
新
的
形
勢
，
而
政
府
各
部
門
又
需
要
專
家
的
意
見
，
處
理
已
有
的
困
難
。
大
學
教
授
具
備
了
這
兩
方
面
才
幹
，
正
是
政
治
家
和
政
府
物
色
的
理
想
對
象
。
凱
恩
斯
註
十
在
普
遍
理
念
G
eneral
Theory
一
書
內
，
曾
作
以
下
的
結
論
：
經
濟
學
家
和
政
治
學
家
的
思
想
，
不
論
是
否
正
確
，
其
15
影
響
遠
較
普
通
人
所
想
像
為
甚
。
事
實
上
，
整
個
世
界
的
命
運
，
是
操
縱
於
少
數
當
權
者
手
中
。
很
多
專
講
現
實
的
人
，
竟
相
信
自
己
可
以
免
受
新
思
潮
的
影
響
；
其
實
，
他
們
被
那
些
魂
歸
天
國
的
經
濟
學
家
牽
著
鼻
子
走
而
不
自
知
。
那
些
大
權
在
握
的
瘋
狂
漢
，
竟
把
數
年
前
學
術
界
一
些
拙
劣
作
家
的
謬
論
，
視
為
天
使
的
聲
音
，
盲
目
跟
隨
，
不
顧
一
切
的
執
行
，
以
發
洩
他
們
瘋
狂
的
統
治
想
。
我
相
信
：
隨
著
知
識
的
傳
播
，
特
權
階
級
的
地
位
，
因
而
大
大
增
高
。
例
如
凱
恩
斯
對
今
日
世
界
思
潮
的
影
響
，
便
是
上
述
理
論
的
最
佳
例
證
。
美
國
聯
邦
政
府
的
新
地
位
藉
著
美
國
聯
邦
政
府
的
地
位
，
特
別
是
通
過
政
府
資
助
下
的
研
究
計
劃
，
社
會
對
大
學
的
影
響
力
，
逐
漸
增
加
。
自
第
二
次
大
戰
期
間
至
戰
爭
結
束
以
後
，
政
府
對
大
學
的
資
助
，
有
增
無
已
。
政
府
的
經
濟
援
助
，
對
美
國
著
名
大
學
的
影
響
，
其
程
度
幾
與
一
世
紀
前
的
撥
地
建
校
計
劃
相
等
，
也
決
定
了
很
多
大
學
的
發
展
，
因
為
這
筆
款
項
的
數
目
，
往
往
是
很
龐
大
的
。
例
如
在
一
九
六
0
年
，
聯
邦
政
府
資
助
高
等
教
育
的
款
項
，
竟
達
十
五
億
美
元
之
巨
，
比
二
十
年
前
的
數
字
增
加
了
一
百
倍
。
在
十
五
億
美
元
中
，
約
16 有
三
份
一
用
於
各
大
學
聯
合
組
成
的
研
究
中
心
，
三
份
一
用
於
大
學
內
的
研
究
計
劃
，
其
餘
的
三
分
一
，
用
於
其
他
各
項
的
支
出
，
例
如
貸
款
興
建
學
生
宿
舍
，
頒
發
獎
學
金
，
和
進
行
各
種
的
教
授
計
劃
等
。
最
後
的
一
項
支
出
，
不
論
學
院
或
大
學
，
皆
能
受
惠
，
但
首
二
項
的
資
助
，
幾
乎
全
部
撥
予
大
學
，
且
有
資
格
獲
得
此
項
撥
款
的
大
學
，
為
數
較
少
。
政
府
對
大
學
的
控
制
，
本
來
不
是
一
個
嚴
重
的
問
題
，
除
了
極
少
數
的
例
子
外
，
並
無
任
何
破
壞
性
的
影
響
。
但
問
題
的
焦
點
並
不
在
於
聯
邦
政
府
的
控
制
，
而
在
於
聯
邦
政
府
對
大
學
的
影
響
。
當
政
府
給
予
大
學
一
項
研
究
計
劃
時
，
大
學
方
面
並
無
一
定
接
受
的
必
要
│
│
但
事
實
上
，
大
學
往
往
接
受
了
，
因
而
產
生
很
多
嚴
重
的
後
果
。
這
種
影
響
，
初
時
是
難
以
察
覺
的
，
但
緩
慢
地
累
積
起
來
的
時
候
，
其
嚴
重
性
簡
直
是
不
可
思
議
。
基
此
之
故
，
大
學
對
內
部
各
方
面
的
控
制
力
，
大
為
削
減
。
大
學
經
費
的
來
源
，
有
賴
於
學
費
、
雜
費
、
各
方
面
的
捐
贈
和
資
助
，
以
及
政
府
的
撥
款
等
。
每
一
項
收
入
和
支
出
，
必
須
根
據
全
年
的
財
政
預
算
表
，
且
款
項
的
運
用
，
根
據
大
學
內
部
的
政
策
，
隨
時
可
作
適
當
的
修
正
。
不
過
，
聯
邦
政
府
的
研
究
基
金
，
往
往
是
由
個
別
的
學
者
與
政
府
談
判
而
獲
得
的
，
這
筆
款
項
，
自
然
毋
須
經
過
大
學
當
局
繁
複
的
審
核
。
所
以
，
大
學
的
總
支
出
中
，
約
17 有
百
份
之
二
十
、
五
十
、
甚
至
八
十
，
是
不
受
大
學
控
制
的
。
很
多
時
候
，
政
府
對
大
學
某
項
研
究
計
劃
，
只
負
責
大
半
的
經
費
，
其
餘
的
必
須
由
大
學
內
的
研
究
基
金
中
撥
出
。
大
學
為
了
獲
取
這
項
經
費
，
往
往
樂
於
支
付
其
餘
的
數
目
。
這
種
現
象
，
影
響
到
大
學
對
校
舍
的
運
用
，
如
何
分
配
授
課
和
研
究
的
時
間
，
更
大
大
決
定
了
大
學
裏
那
一
部
門
的
學
科
，
應
該
發
展
得
最
迅
速
；
那
一
部
門
應
該
發
展
較
慢
。
大
學
在
上
述
因
素
支
配
下
，
甚
至
蛻
變
了
，
也
不
易
為
人
所
覺
。
思
想
與
行
動
的
配
合
有
些
人
深
恐
大
學
與
政
府
、
社
會
進
一
步
的
聯
繫
，
會
影
響
大
學
的
發
展
。
事
實
上
，
聯
邦
政
府
對
某
些
學
科
的
影
響
，
是
值
得
我
們
重
視
的
。
不
過
，
假
使
接
受
或
婉
辭
政
府
建
議
的
權
力
，
仍
操
於
大
學
當
局
的
手
中
時
，
我
們
亦
不
必
過
份
焦
慮
。
此
外
，
有
些
人
深
恐
大
學
會
由
理
論
性
的
研
究
，
轉
移
到
應
用
性
的
研
究
，
甚
至
更
進
一
步
，
只
集
中
研
究
如
何
利
用
知
識
以
改
善
人
類
的
生
活
。
因
為
他
們
以
為
大
學
裏
的
研
究
，
應
是
純
粹
理
論
性
的
，
而
毋
須
顧
及
實
用
的
層
面
。
其
實
，
這
幾
方
面
的
研
究
，
從
未
有
明
顯
的
區
別
。
很
多
科
學
上
的
新
發
明
，
是
導
源
於
理
論
性
和
應
用
性
的
研
究
；
或
是
根
據
實
用
時
所
遇
到
的
困
難
18 ，
詳
加
分
析
才
研
究
出
來
。
懷
黑
德
著
十
一
曾
謂
：
當
思
想
和
行
動
適
當
配
合
起
來
時
，
便
是
創
作
的
境
界
了
。
大
學
與
社
會
漸
加
密
切
的
聯
繫
，
使
有
些
人
擔
心
大
學
會
喪
失
學
術
研
究
的
客
觀
態
度
和
學
術
自
由
。
但
是
，
今
日
的
社
會
，
比
前
更
渴
望
能
以
客
觀
的
態
度
，
研
究
學
術
，
更
欣
賞
學
術
自
由
的
風
氣
。
不
論
大
學
是
站
在
時
代
的
尖
端
，
或
是
走
在
時
代
的
背
後
；
不
論
是
偏
向
群
眾
的
左
方
，
或
是
群
眾
的
右
方
，
仍
能
保
持
平
衡
的
狀
態
。
這
種
情
況
，
以
往
是
較
難
實
現
的
。
我
們
應
該
明
白
到
：
假
使
大
學
與
社
會
保
持
更
密
切
的
接
觸
，
便
自
然
會
產
生
各
種
問
題
；
不
過
，
大
學
若
要
完
全
擺
脫
這
些
困
難
，
唯
一
的
辦
法
便
是
與
社
會
隔
絕
，
對
近
代
各
種
複
雜
的
社
會
問
題
，
充
耳
不
聞
。
對
於
大
學
和
社
會
，
這
是
一
個
無
可
補
償
的
損
失
。
所
以
，
假
使
大
學
要
研
究
今
日
世
界
的
重
要
問
題
，
而
希
望
協
助
提
供
解
決
辦
法
的
話
，
便
不
能
不
時
常
接
受
困
難
的
挑
戰
。
學
生
態
度
的
改
變
大
學
各
方
面
的
改
革
，
對
學
生
自
有
其
一
定
的
影
響
。
而
學
生
的
反
應
，
也
引
起
另
一
種
相
當
重
要
的
改
革
。
高
等
教
育
的
發
展
，
造
成
大
學
不
斷
擴
充
，
學
生
人
數
直
線
上
升
，
在
這
情
況
下
，
學
生
與
學
生
的
關
係
，
學
生
與
教
授
的
關
19 係
，
都
較
前
生
疏
，
有
些
學
生
更
有
失
落
的
感
覺
。
由
於
學
生
眾
多
的
原
故
，
教
授
和
學
生
接
觸
的
機
會
，
大
為
減
少
。
特
別
是
在
授
課
時
，
由
於
每
班
學
生
人
數
太
多
，
只
能
以
演
講
的
方
式
進
行
這
使
學
生
體
驗
到
，
他
只
不
過
是
群
體
社
會
裏
另
一
群
體
組
織
內
的
小
單
位
。
同
時
，
由
於
人
多
勢
眾
的
原
故
，
學
生
更
發
現
他
們
本
身
的
潛
力
；
特
別
是
在
龐
大
的
學
院
裏
，
學
生
的
聲
勢
更
為
浩大註十二。
高
等
教
育
的
趨
向
，
逐
漸
側
重
培
養
專
才
，
特
別
是
科
學
家
和
新
學
科
的
專
家
。
大
部
份
的
學
生
，
在
攻
讀
學
士
學
位
的
階
段
時
，
均
希
望
能
對
當
前
的
社
會
，
有
更
廣
泛
和
更
透
徹
的
認
識
。
他
們
只
希
望
成
為
通
才
，
而
非
專
才
。
他
們
理
想
的
大
學
教
育
，
是
能
引
導
他
們
思
考
和
探
究
社
會
上
急
待
解
決
的
問
題
，
而
這
些
問
題
，
往
往
涉
及
很
多
學
科
。
若
根
據
傳
統
式
的
學
系
制
度
，
他
們
根
本
不
能
進
行
這
項
研
究
。
大
學
因
為
獲
得
政
府
的
資
助
，
使
各
項
研
究
計
劃
能
迅
速
展
開
，
導
致
研
究
院
的
教
授
方
法
和
課
程
內
容
，
均
得
到
改
善
。
不
過
，
單
在
大
學
的
階
段
，
卻
有
一
個
微
妙
的
發
展
，
就
是
授
課
的
時
間
逐
步
減
短
，
這
政
策
因
受
到
某
方
面
的
支
持
而
助
長
其
影
響
力
。
在
大
學
裏
，
講
授
的
質
素
每
況
愈
下
的
原
因
，
約
有
數
點
。
首
先
是
授
課
時
間
的
減
少
，
其
次
是
師
生
接
觸
的
機
會
，
也
比
前
20 減
少
。
教
授
因
渡
假
而
離
開
學
校
、
或
因
事
而
短
期
離
開
學
校
的
情
況
，
續
有
增
加
。
有
些
教
授
，
簡
直
難
以
在
校
園
裏
覓
到
他
們
的
踪
跡
。
基
此
之
故
，
授
課
的
職
責
，
往
往
便
落
在
一
些
客
座
教
授
的
身
上
。
他
們
在
大
學
裏
只
逗
留
一
個
學
年
，
對
學
生
的
質
素
和
課
程
的
進
度
，
均
缺
乏
認
識
，
結
果
在
授
課
時
，
造
成
各
種
不
銜
接
的
現
象
。
研
究
院
的
優
異
生
，
往
往
喜
歡
院
士
獎
學
金
或
研
究
助
學
金
而
非
教
學
助
學
金
。
本
來
，
那
些
已
有
博
士
學
位
的
院
士
，
應
可
教
授
一
些
科
目
，
以
彌
補
這
真
空
狀
態
。
可
惜
他
們
又
不
喜
歡
教
學
，
只
有
志
於
研
究
工
作
。
結
果
，
很
多
龐
大
的
學
院
，
在
大
學
階
段
的
講
授
，
並
不
見
得
怎
樣
出
類
拔
萃
，
只
屬
平
平
而
已
。
除
了
近
數
年
的
改
革
外
，
大
學
階
段
的
教
學
，
幾
乎
完
全
被
人
忽
視
。
由
於
大
學
與
社
會
的
關
係
，
日
漸
密
切
，
造
成
學
生
團
體
，
要
求
直
接
參
與
討
論
社
會
上
各
種
問
題
，
和
共
同
謀
求
解
決
的
方
法。
以
上
各
種
因
素
，
嚴
重
影
響
了
大
學
生
的
地
位
。
上
一
代
的
學
生
活
動
，
只
規
限
於
大
學
門
牆
以
內
，
他
們
對
課
程
以
外
的
知
識
，
茫
無
所
知
。
我
們
這
一
代
的
學
生
，
已
從
大
學
的
門
牆
和
書
本
中
解
放
出
來
，
他
們
希
望
擺
脫
任
何
的
缚
束
，
自
由
研
究
他
們
不
准
知
道
的
事
物
，
更
要
對
社
會
和
大
學
，
產
生
一
定
的
影
響
。
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如
何
滿
足
學
生
的
需
求
雖
然
大
學
不
能
直
接
緩
和
學
生
對
社
會
的
不
滿
，
但
假
使
學
生
對
校
方
某
種
措
施
，
大
起
反
感
，
而
又
有
充
份
理
由
的
時
候
，
大
學
當
局
便
有
義
務
減
低
這
種
不
滿
情
緒
。
當
前
的
急
務
，
莫
過
於
改
善
大
學
課
程
的
講
授
法
。
而
今
日
美
國
的
大
學
，
正
在
廣
泛
研
究
這
個
問
題
，
使
各
學
院
不
單
著
重
研
究
方
面
的
成
就
，
同
時
也
要
重
視
講
授
的
方
法
。
新
編
訂
的
課
程
，
不
但
能
適
應
學
生
的
需
要
，
且
能
配
合
講
師
的
研
究
工
作
。
不
但
訓
練
專
才
，
更
是
培
養
通
才
，
在
學
術
日
趨
專
門
他
的
世
界
中
，
力
求
各
種
學
術
的
共
通
點
。
此
外
，
還
要
改
良
師
生
的
關
係
，
使
他
們
除
了
在
講
台
或
電
視
螢
光
幕
上
單
方
面
的
接
觸
外
，
更
有
深
切
的
聯
繫
。
擴
大
課
程
範
圍
，
避
免
和
現
實
生
活
脫
節
的
象
牙
塔
式
研
究
，
最
佳
的
辦
法
便
是
改
良
現
行
的
大
學
制
度
。
傳
統
式
的
學
系
制
，
固
能
適
應
過
去
的
需
要
，
也
會
繼
續
適
合
一
些
只
希
望
攻
讀
一
門
學
科
的
學
生
。
但
是
對
於
那
些
希
望
廣
泛
研
究
社
會
上
各
種
問
題
的
學
生
，
大
學
必
須
作
出
新
的
措
施
。
例
如
把
課
程
根
據
綜
合
研
究
的
原
則
，
分
成
數
個
不
同
的
學
習
小
組
，
以
一
些
廣
泛
的
題
目
，
如
城
市
研
究
，
作
為
討
論
的
中
心
。
當
學
生
入
學
時
，
可
選
修
傳
統
式
學
系
制
的
課
程
，
或
是
學
習
小
組
的
課
程
，
甚
至
是
二
者
兼
修
。
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要
完
滿
解
決
學
生
人
數
的
問
題
，
只
有
把
大
學
分
成
較
少
的
單
位
，
使
學
生
能
有
團
體
生
活
的
感
覺
。
很
多
研
究
院
和
專
科
學
院
，
只
是
小
規
模
的
組
織
，
師
生
間
的
聯
絡
，
又
頗
為
密
切
，
故
不
難
做
到
這
一
點
，
而
研
究
專
門
問
題
的
學
習
小
組
，
學
生
因
趣
味
相
投
的
關
係
，
也
有
生
活
在
小
家
庭
裏
的
親
切
感
。
最
大
的
困
難
，
是
在
龐
大
的
文
理
學
院
，
由
於
學
生
人
數
眾
多
，
而
各
人
所
學
的
也
大
相
逕
庭
，
極
難
有
團
體
生
活
的
感
覺
。
個
別
學
系
的
課
程
，
又
未
免
過
於
專
門
和
狹
隘
，
未
能
適
應
學
生
的
需
要
。
解
決
整
個
問
題
的
關
鍵
，
在
於
如
何
把
整
個
學
院
分
成
很
多
小
部
份
，
更
要
使
各
部
份
的
課
程
能
有
共
通
的
地
方
，
且
範
圍
廣
闊
，
滿
足
學
生
對
大
學
教
育
的
要
求
。
我
們
必
須
從
正
確
的
角
度
，
衡
量
學
生
對
各
方
面
的
新
反
應
。
學
生
運
動
，
和
以
前
一
樣
，
實
際
上
是
受
一
小
撮
學
生
所
把
持
；
而
且
，
只
發
生
在
為
數
甚
少
的
大
學
中
。
發
生
持
續
性
學
生
政
治
運
動
的
大
學
，
約
佔
全
美
大
學
的
百
份
之
十
。
在
這
些
大
學
裏
，
領
導
人
物
很
少
超
過
全
校
學
生
總
額
的
百
份
之
一
。
他
們
的
忠
實
跟
隨
者
，
還
不
及
百
份
之
十
；
而
偶
然
興
起
跟
他
們
走
的
學
生
，
不
及
百
份
之
三
十
。
所
以
，
我
們
或
可
作
這
樣
的
結
論
：
六
十
年
代
的
學
潮
，
最
多
只
不
過
操
於
全
美
六
百
萬
大
學
生
中
的
百
份
之
三
的
手
上
。
但
在
這
為
數
甚
少
的
學
生
領
袖
中
，
有
我
們
最
後
23 秀
的
學
生
，
他
們
對
大
學
的
意
見
，
我
們
是
不
能
不
重
視
的
。
結
論
以
上
所
述
，
就
是
美
國
大
學
進
展
中
所
面
臨
的
四
個
大
問
題
：
大
學
教
育
的
成
長
、
學
術
重
點
的
轉
移
、
大
學
與
社
會
的
密
切
聯
繫
、
和
學
生
對
各
種
改
革
的
反
響
。
不
論
上
述
問
題
如
何
演
變
下
去
，
美
國
高
等
教
育
的
特
色
，
仍
是
百
花
齊
放
，
多
姿
多
采
的
，
這
也
適
美
國
教
育
制
度
健
全
的
地
方
。
各
式
各
樣
的
大
學
，
不
論
是
規
模
大
的
或
規
模
小
的
、
公
立
的
或
私
立
的
、
訓
練
通
才
的
或
培
養
專
才
的
，
各
展
其
長
，
在
學
術
界
上
共
放
一
異
彩
。
整
個
大
學
制
度
是
不
斷
改
進
的
，
課
程
是
全
面
性
，
學
術
研
究
也
充
滿
競
爭
性
│
│
但
同
時
也
是
富
於
建
設
性
的
。
新
的
措
施
，
不
斷
受
到
考
驗
；
舊
的
制
度
，
若
有
弊
陋
，
也
迅
速
加
以
彌
補
。
高
等
教
育
五
彩
繽
紛
的
局
面
，
配
合
美
國
多
元
的
社
會
，
任
何
相
反
的
理
論
均
可
同
時
存
在
，
分
庭
抗
禮
。
雖然高等教育的發展，在某些方面是非常落後，但評定美
國
高
等
教
育
的
標
準
，
應
根
據
其
成
就
的
大
小
，
而
非
單
看
其
失
敗
的
一
面
。
我
敢
說
吳
國
高
等
教
育
的
成
就
，
是
導
致
我
國
富
強
的
主
要
原
因
。
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Flesser
所提出的大學概念加以詳
論
。
所
謂
多
元
大
學
，
簡
而
言
之
，
是
一
所
規
模
宏
大
的
教
育
機
構
，
包
括
大
學
本
部
和
研
究
院
，
和
屬
下
很
多
個
學
院
，
更
是
科
學
家
、
文
學
家
、
技
術
人
員
、
行
政
人
員
及
其
他
人
才
的
集
中
地
，
以
研
究
學
術
、
改
造
社
會
和
替
社
會
訓
練
各
種
人
才
為
其
教
育
目
的
。
二撥地建校運動
Land
G
rant
M
ovem
ent
：美國為了獎勵高
等
教
育
的
發
展
，
於
十
九
世
紀
的
八
十
年
代
，
通
過
一
連
串
的
撥
地
建
校
法
案
Land
G
rant
A
ct
，
政
府
無
條
件
撥
出
大
量
的
土
地
興
建
大
學
。
由
於
撥
給
的
土
地
太
多
，
大
學
未
能
全
部
利
用
，
故
供
地
價
飛
漲
的
時
候
，
把
部
份
土
地
售
出
，
所
得
26
款
項
，
撥
作
大
學
基
金
。
故
撥
地
建
校
運
動
對
美
國
高
等
教
育
的
發
展
，
有
莫
大
的
裨
益
。
半
數
的
州
立
大
學
，
都
是
受
贈
土
地
的
學
院
。
三唯智論
Intellectualism
：是哲學上的名辭，概指智性在人
類
生
活
的
重
要
，
而
貶
抑
情
感
的
地
位
。
德
國
的
唯
智
論
傳
到
美
國
後
，
間
接
刺
激
起
高
等
教
育
的
發
展
。
四大學
University
和學院
College
這二名辭，各有其特殊的
涵
義
。
概
而
言
之
，
學
院
泛
指
大
學
本
科
的
教
育
機
構
而
言
，
只
頒
授
學
士
學
位
，
而
大
學
往
往
包
括
幾
所
學
院
，
除
了
大
學
本
科
的
教
授
外
，
還
包
括
研
究
院
，
從
事
高
深
的
學
術
研
究
，
授
予
高
級
學
位
，
以
培
育
專
門
人
才
。
五區立學院運動
Com
m
unity
College
M
ovem
ent
，對於近代美
國
高
等
教
育
的
發
展
，
有
非
常
重
要
的
影
響
，
故
不
得
不
以
較
多
的
篇
幅
來
詳
加
討
論
。
區
立
學
院
運
動
，
已
漸
漸
蔓
延
全
美
。
由
於
美
國
教
育
普
及
的
原
故
，
每
年
有
大
量
的
中
學
畢
業
生
，
競
爭
數
量
有
限
的
大
學
學
位
。
政
府
為
了
應
付
這
嚴
重
的
問
題
，
除
擴
展
現
有
的
大
學
和
增
設
新
的
大
學
外
，
更
鼓
勵
各
區
、
各
城
鎮
成
立
二
年
制
的
初
級
學
院
，
以
減
輕
學
位
供
不
應
求
的
現
象
。
不
少
學
生
，
由
於
不
能
獲
得
四
年
制
的
大
學
學
位
，
或
不
想
離
鄉
別
井
，
遠
走
到
別
一
州
的
大
學
攻
讀
，
也
樂
於
到
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自
己
區
內
的
初
級
學
院
攻
讀
。
一
般
來
說
，
初
級
學
院
的
費
用
，
也
較
大
學
便
宜
得
多
。
因
為
座
落
該
區
的
原
故
，
學
子
也
無
寄
宿
的
必
要
。
故
不
少
家
境
清
貧
的
學
生
，
一
方
面
在
初
級
學
院
就
讀
，
一
方
面
在
該
區
內
工
作
，
賺
錢
以
維
持
生
活
。
由
於
區
立
學
院
深
獲
社
會
各
階
層
人
士
的
歡
迎
，
故
發
展
蓬
勃
。
學
生
的
程
度
，
與
普
遍
大
學
也
不
相
伯
仲
。
六
低
地
國
家
Law
Countries
，
指
西
歐
的
比
利
時
、
盧
森
堡
和
荷
蘭
三
國
。
七吉奧圖
G
iotto
di
B
ondone
1266
-
1337
，意大利著名的畫
家
和
建
築
師
，
他
最
著
名
的
創
作
是
史
高
芬
治
禮
拜
堂
Scro
-
vegni
Chapel
內三十八幅有關聖經故事的壁畫。
八
新
政
N
ew
D
eal
：
是
美
國
羅
斯
福
總
統
於
一
九
三
二
年
所
用
的
辭
語
。
自
從
第
一
次
大
戰
後
，
歐
洲
經
濟
元
氣
大
傷
；
至
三
十
年
代
，
竟
產
生
嚴
重
的
經
濟
不
景
，
由
歐
洲
而
瀰
漫
到
美
洲
。
羅
斯
福
總
統
就
任
後
，
提
出
各
種
新
經
濟
政
策
，
以
求
解
決
經
濟
不
振
，
工
人
失
業
等
危
機
。
種
種
新
經
濟
政
策
，
總
稱
新
政
。
九新邊界政策
The
N
ew
Frontier
：是美國總統甘迺迪的競選
口
號
。
他
提
出
種
種
方
案
，
解
決
當
時
美
國
面
臨
的
困
難
，
如
黑
人
問
題
、
對
外
關
係
等
。
他
的
改
革
方
案
總
稱
新
經
濟
政
策
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。
十凱恩斯
John
M
aynard
K
eynes
1883
-
1946
英國著名的經濟學家
，
曾
替
英
國
策
劃
全
國
性
的
新
經
濟
計
劃
。
十一懷黑德
A
lfred
N
orth
W
hitehead
1861
-
1947
英國著名的數
學
家
和
哲
學
家
。
十二格拉˙
克爾博士，在其原著中以臨界質量
Critical
M
ass
一
字
，
比
喻
今
日
的
大
學
生
。
因
此
字
屬
專
門
名
辭
，
故
在
譯
文
中
刪
去
，
而
以
同
義
語
法
釋
出
。
所
謂
臨
界
質
量
，
是
指
放
射
性
元
素
，
如
鈾
二
三
五
，
當
達
到
一
定
的
質
量
時
，
便
迅
速
產
生
連
鎖
性
反
應
，
分
解
本
身
的
核
子
，
放
出
大
量
的
能
量
，
這
便
是
核
彈
引
發
的
最
顯
淺
釋
義
。
鈾
二
三
五
的
臨
界
質
量
大
約
為
二
十
磅
。


